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High spatial resolution images from the Solar Optical Telescope aboard Hinode satellite 
and recent large grand-based solar telescopes have revealed that solar chromosphere is ful 
of dynamic plasma motions of fine scale magnetic struc回res.To understand the origin of 
such phenomena and their role for the energy transport in the solar atmosphere, we need 
to observe their dynamics with a high spatial and temporal resolutions and wide field of 
view. In addition, we also need to get the information of three dimensional motions from the 
observations of chromospheric spectral lines. For these purposes, we developed a narrow-band 
tunable filter called UTF-32 (Universal Tunable Filter, the aperture size is 32mm). UTF-32 
builds up with seven stages. Each stage consists of a pair of calcites, a Liquid Crystal Variable 
Retarder (LCVR), a wide band half-wave plates and a liner polarizer. UTF-32 covers a wide 
wavelength range (5100A～11000A), and its width of transmission is 0.25A at Hα. Now, we 
have developed a new element of UTF-32 consisting of 40mm×40mm×92mm calcite and 
1 
two LCVRs in order to make the filter transmission n紅rower.Using the new element with 
UTF-32, the width of the filter transmission becomes 0.125A at Hα，and, in addition to Hα， 
high contrast images at spectral lines such as Mgl 5172A, Call 8542A and Hel 10830A can 
be observed. The peak transmittance at Mgl 5172A, Hα，Call 8542A, and Hel 10830A are 








































Variable Retarder: LCVR）、 1/2波長板からなる。入り口側にはブロッキングフィルター
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のピークが波長方向にシフトする。 LCVR-2は、遅延量を （N十1/2）入（N= 0,1,2ぃ．．）
にすると、 1/2波長板と同様の働きをするため、透過波長の半値幅が 1/8A(Hα付近）と
なる。一方で、 LCVR-2の遅延量を N入（N= 0, 1, 2，.一）とすると、軸の向きを 90度ず
らして置いている 2つの方解石中で生じた遅延量がキャンセルされ、 11sAブロックは機
能しなくなる。つまり、 LCVR-2は11sAブロックの on/off切り替え用の液晶であると言
える。 11sAブロックを offにすると、 UTF-32＋の 11sAブロックの効果はキャンセルされ






















直線偏光板 Thorlab社LPNIREE2X2 50.8mm× 50.8mm 
方解石 南京光学技術研究所 40mm x 40mm x 23mm, 4個
LCVR Meadowlark社ネマティック液晶 有効面積40mmx 40mm 
窓ガラス シグマ光機片面多層反射防止コート φ＝60mm, t=l 0mm 
液晶コントローラー Meadowlark社D3050 4ch, 2.0妊Iz,2台
(UTF-32用）
液晶コントローラー ARCoptics社USBLC driver 2ch, 1.6kHz 
c11sAブロック用）
僅体＆素子ホルダー 京都大学理学研究科研究機器開発支援室 材質：アルミニウム


























αkニ bko+ bk1入＋ bk2入2+ bk3入3
と書ける。この bkjは温度Tの2次式で表されるとすると、




定するというものである。遅延量の測定にはMuellerMatrix Spectra-Polarimeter (MMSP, 
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図 10 MMSPを用いたLCVRの評価試験の結果。左 ：ある波長における印加電圧と
液晶遅延量の関係。右：印加電圧に対する液晶遅延量の変化の波長依存性
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れぞれ図 12、図 13、図 14に示す。なお、実験に用いていた人工光の強度がHel10830A 
で、は弱かったため、この波長のみ、人工光ではなく太陽光を用いて測定した。この実験の




~ on (LCVR-1) on (LCVR-2) off (LCVR-1) off (LCVR-2) 
Hα 適宜 4.20V 2.75V 2.70V 
Mgl 5172A 適宜 5.40V (7.00V) 3.30V 
Call 8542A 適宜 3.40V 3.15V 2.25V 
Hel 10830A 適宜 2.90V 2.00V 1.80V 
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図 11 液品に電圧を印加したときの遅延量の変化（Hα）
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UTF-32＋制御システムを図 15に示す。 UTF-32に用いている 7つの液晶はMeadowlark
社製の液晶コントローラー（4ch× 2個）によって制御を行っている。11sAブロックで
は、 LCVR-1（波長チューニング用の液晶）はMeadowlark社製の液晶コントローラーを
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図 18 Hα近傍波長スキャンの様子と、スキャンすることによって得られたスペクトル























































別々であるため 11sAブロックの off機能を使わず、 vsAブロックを取り外して UTF・32
単体で観測を行うことができるため支障はない。
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